









































Instruction of discussion to plan the consensus building
－Teaching material development that contained necessary ability
and using it as a central focus on－
Naomi HAGINAKA, Takeshi KOMEDA
E-mail: haginaka@fuzoku.u-toyama.ac.jp,komeda@edu.u-toyama.ac.jp
摘 要
This study commented on the contributing factors in the development of teaching materials, and the correct
application of those materials by putting them into practice, to improve the ability of the discussion to build
consensus in middle school Japanese. Furthermore, we speculated the psychological structure, opinions,
judgements, etc, of the characters in a play who supported those comments. By doing this, the students perceived
both the emotional element and the cognitive element the discussion requested. From the student’s reactions, the
effectiveness of using the performance of a ‘discussion play’ as teaching materials became obvious.
キーワード：合意形成，話し合い，教材開発，国語科学習指導，台本，実演




















































































































































































































































































































活動への構え 1 話し合って合意形成を図ることを意義ある活動と捉えている （楽しみにする）「話し合って決めようよ」
2 メンバー全員でよりよい結論を共創しようという意識をもつ （語りかけ）「みんなで決めよう」「そうしよう」
3 考えの相違を価値あることとして受け止める 積極的な発言 「へえ」「そうか！」・・・
4 少数意見を尊重する 多数決をさける 「◯◯（少数意見）はいいですか」






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1組 2 9 0 0 0 0 1 0 2 6121 1 0 1 35
2組 2 8 1 2 1 2 5 1 2 3101 2 1 0 41
3組 0 8 0 0 0 0 1 2 3 7 5 0 1 2 9 38
4組 1121 1 1 0 0 2103 1 0 2 1 2 37




































































































































































































































































































































12 前掲書8 pp.48-49 村松氏は「はこぶ技能」
を話し合う力の技能的要素の一つに挙げる。
13 前掲書11 pp.19-21 若木氏は大村はまが話
し合いの場面で必要になる『思考』を内包した
台詞で作成した「台本型手びき」を教材として
用いたことを紹介している。
14 上山伸幸「話し合い学習指導に関する基礎的研
究－話し合いを対象化する活動を取り入れた実
践の分析を中心に－」 広島大学大学院教育学
研究科紀要，第二部，62，2013，p.147
15 前掲書11 p.19
16 甲斐雄一郎（2011）「『合意』に関する二つの
水準」日本国語教育学会『月刊国語教育研究
No.472』pp.4-9
17 森美智代（2012）「国語科の『話し合い』活動
を支える理論の検討」全国大学国語教育学会
『国語科教育第72集』pp.17-23
（2016年5月20日受付）
（2016年7月11日受理）
合意形成を図る話し合いの指導に関する実践的研究
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